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　他方，リースウッドとルイス（K. Leithwood & K. S. 
Louis）の調査研究では，学区・学校における「リーダー
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，メンター
4 4 4 4
し合う。同僚の教室に入り，
メンター
4 4 4 4
，アドバイザー
4 4 4 4 4 4
，あるいは，スペシャリス
4 4 4 4 4 4
トとしての役割を交互に交換して共有する
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する
必要がある。校長は，教師たちが協働する時間
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，教
師が抱える問題をお互いに助け合ってよりよい答え
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
を見つけ出すような場
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て計画を一緒に立て
4 4 4 4 4 4 4 4 4
，経験を共有するのが望ましい
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採用すること
4 4 4 4 4 4
）は，子どもたちにとって
4 4 4 4 4 4 4 4 4
，すべての
4 4 4 4
私たちが発達するために
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，とても自然なこと
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，すべてを巻き込み
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ことから，アイデア
4 4 4 4
がわい
てきます。そればかりでなく，仕事へのアカウンタ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ビリティ
4 4 4 4
とエビデンス
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として専門性開発
4 4 4 4 4
を歓迎し
ます。この専門性開発が最重要部分
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なる事象を共有
4 4 4 4 4 4 4
します。皆がエンパワーされ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
，そこ
からすべての挑戦が生じ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
て，すべての挑戦は議論
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時間を教職員開発のために費やしています
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ついての理解
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は，子どもが自分自身を理
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
解することから生じる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
と考えています。そうした秩
4 4 4 4 4
序が生じた時
4 4 4 4 4 4
に，これが，生徒の学力テスト得点を
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に加えて
4 4 4 4
，たくさんのファクターから子どもをみて
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
いくこと
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間として




















4 4 4 4 4 4
を総動員して
4 4 4 4 4 4
，エビデンスの提供を維持している
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考えることはできません
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。だから，人々を責務に参
4 4 4 4 4 4 4
画するようエンパワーすることは理に適っている
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Abstract
  The purpose of this study is to examine the significance and possibility of creating positive school climate in terms of building professional 
learning communities (PLCs). The main research questions are as follows: 1) What are the critical components of PLCs leading to the teacher 
empowerment? 2) How does the effective Comer School create their PLC? 3) What are the outcomes of PLCs for staff and students in their school 
climate? The major conclusions are drawn: 1) The collegial and facilitative participation of the principal, who shares leadership through inviting staff 
input in decision making. 2) Effective PLC demonstrated their consistent progress monitoring, enabled them to differentiate instruction based on 
individual’s needs, which required the expertise of all staff members. 3) They found that they derived invaluable benefits from their colleagues’ 

















































Ⅶ (7) Ⅶ (5)
⑧生徒の学習への教職員の献身

















































出所： Norris M. Haynes, Christine L. Emmons, and Michael Ben-Avie, “School Climate as a Factor 
in Student Adjustment and Achievement,” Journal of Educational and Psychological 
Consultation, Vol. 8, No. 3, 1997, pp. 326-327. Christine L. Emmons, School Climate Survey 





























































出所： New Haven Public Schools, School Learning 
Environment Survey, 2011–2012 Report: Your 
School’s Question-by-Question Survey Results: 
Teachers, pp. 13‒14を元に筆者作成。
